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LA VARIATION DU /RJ
DANS L'ESPAGNOL DE SANTIAGO
Orlando Alba
Universidad Cat6lica Madre y Maestra
1. INTRODUCTION

1.1 Le segment phonologique Irl en position implosive montre une grande variete de
manifestations phonetiques dans les differents dialectes hispaniques (v. Navarro
Tomas 1972; Alarcos Llorach 1968; Zamora Vicente 1970). Parmi les
manifestations les plus connues, on peut citer la variante alveolaire vibrante simple
carne 'viande', la fricative carne, l'aspiree cahne, la lateralisee caIne, l'assimilee
canne et l'elidee cane.
On considere generalement la vibrante comme la realisation standard, mais la
norma culta 'la norme cultivee' admet aussi la prononciation fricative. Toutes les
autres prononciations, des points de vue academique et normatif, sont jugees
vulgaires, populaires ou regionales (Navarro Tomas 1972:119-121).
1.2 Dans la Republique Dominicaine Ie comportement du Irl a ete etudie par
plusieurs auteurs. Henriquez Urena (1975:147-149) et Jimenez Sabater
(1975 :88-105) ont enumere et decdt les differentes transformations subies par Ie Irl
dans Ie parler rural et populaire: l'intermediaire entre I et r, l'aspiration pharyngale,
l'assimilation a la consonne suivante, Ia lateralisation, Ia vocalisation en [i] et
l'elision. Ces deux auteurs, mais tout specialement Jimenez Sabater, ont presente un
grand nombre de renseignements non quantifies a partir desqueis nous tirons les
conclusions suivantes:
a)
b)
c)

Ia variante vocalisee (pueita 'porte') predomine dans Ie Cibao,
region qui s'etend au nord du pays et a laquelle appartient
I'echantillon choisi pour cette etude.
a l'est du pays prevaut l'assimilation (puetta).
Ia lateralisatiOl1 (puelta) est utilisee majoritairement a Santo
Domingo, la capitale du pays.

Cependant, plus recenunent Rojas (1982:273-285) a etudie quantitativement Ie
phenomene de la vocalisation dans une communaute rurale du Cibao. II a trouve un
pourcentage global de 30% de variantes vocalisees, chiffl'e tres inferieur a celui que
l'on devait attendre d'apres les affirmations et les renseignements non quantifies
d'Henriquez Urena et de Jimenez Sabater. D'apres Rojas (1982:277), dans Ie
dialecte du Cibao la norme (50% des cas) comporte Ies memes vadantes du Irl
(vibrante ou fricative) que l'espagnol general.
'
Les trois travaux dont nous avons parle ci-dessus ont en communi d'une part,
qu'ils decrivent Ie parler des communautes rurales et, d'autre part, qu'ils
n'etablissent pas de comparaisons d'ordre sociolinguistique. Seulement deux
travaux publies jusqu'a date traitent de la prononciation du Irl chez des Iocuteurs
urbains appartenant a differentes couches socioculturelles. Jorge Morel (1974), de
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meme que Nunez Cedeno (1980), ont travaille avec des informateurs de Santo
Domingo. Nunez Cedeno presente la prononciation laterale du Irl comme une
caracteristique des groupes socio-economiques inferieurs. Le groupe de la classe
elevee, par contre, utilise les prononciations vibrante et fricative.
1.3 La presente etude analyse des donnees enregistrees aupres de 12 personnes,
choisies d'un total de 35 qui font partie de l'cchantillon d'une recherche plus
poussee. Toutes habitent a Santiago, la ville la plus importante du Cibao, et la
deuxieme ville du pays. Huit informateurs sont ouvriers et appartiennent au secteur
socio-econornique inferieur. Les quatre autres informateurs sont des professionnels
ayant un niveau socio-economique eleve. Parmi les huit ouvriers, il y en a quatre
qui ont plus de 50 ans; les autres ont moins de 30 ans. Nous avons analyse environ
10 a 15 minutes de conversations spontanees enregistrees pour chacun des
informateurs.
Admettant qu'avec un echantillon si r6duit on ne peut qu'entamer une etude
quantitative de la variation du Irl a Santiago, nous pouvons esperer tout au moins en
tirer une vision generale et objective, qui servira de point de depart a d'autres
recherches plus completes.
1.4 Parmi les objectifs que nous proposons, nous pouvons citer les suivants:
a)
c)
c)

decouvrir jusqu'a quel point la variation du Irl est un facteur
discriminatoire de deux groupes socio-economiques extremes.
determiner, a partir de sa frequence d'apparition, la vitalite reelle de
la variante vocalisee dans une region ou d'apres ce que l'on affmne
continuellement, "les gens parlent avec Ie i".
analyser l'effet exerce sur la variation du Irl par deux facteurs
linguistiques: la nature du segment phonologique suivant et
l'accent de la syllabe a laquelle correspond Ie Ir/.

2. LES VARlANTES

La determination des variantes du Irl examinees dans ce travail a ete realisee en tenant
compte des observations d'etudes anterieures et, plus particulierement, en faisant
une analyse prelirninaire de deux des douze conversations utilisees.
Void les variantes se1ectionnees:
[r]

[d
[fi]
[i]
[¢]
[1]
[h]

vibrante
fricative
mixte ou intermediaire entre Ie r et Ie son vocalise
vocalisee
elid6e
lateralisee
aspiree

II est important de preciser que l'etablissement de ces variantes, tout specialement la
variante fricative et la variante mixte ou intermediaire, comporte certaines
simplifications ou standardisations. Nous avons classe dans Ie groupe des fricatives
des realisations phonetiques qui, dans une analyse plus detaillee, auraient ete
distinguees d'apres la tension musculaire ou la proximite de la langue aux alveoles.
Quoiqu'il en soit, elles se distinguent clairement de la realisation vibrante, car dans la
prononciation de celle-ci se produit un contact apico-alveolaire, absent lars de
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l'articulation des fricatives.
La variante intennediaire constitue, eUe aussi, un groupe dans lequel nous
avons classe des realisations differentes. 11 s'agit en fait d'articulations peu
definies, pour lesqueUes il est par consequent souvent difficile de determiner si c'est
l'element consonantique ou vocalique qui predomine. Ce qui est clair c'est la
distinction entre la variante intermediare et la fricative, et entre cette variante et Ie son
'i', tel qu'entendu dans aceite 'l'huile'. Elle presente souvent certaines
ressemblances avec Ie son appele 'schwa'.
Nous avons transcrit l'elision chaque fois qu'a l'examen auditif (non
instrumental) il y avait absence de phonation. En ce qui concerne la variante
vocalisee, il est important de noter ici qu'il existe des cas oil il est impossible de la
confondre avec la semi-voyelle d'un mot tel que soy 'je suis'. En effet, la variante
vocalisee est legerement moins fermee. Toutefois, la perception rapide et naturelle
l'identifie ou l'associe ala semi-voyelle [i] plutat qu'a n'irnporte quel autre segment
espagnol.
3.RESULTATSGLOBAUX
3.1 FACTEUR SOCIO-ECONOMIQUE

La distribution generale des variantes du Irl en finale de syllabe et de mot dans les
deux groupes socio-economiques etudies est presentee dans Ie Tableau 1.
Distribution, en pourcentages, des varianles de Irl d'apres Ie facleur
socio-economique

Tableau 1.

COUCHE INFERIEURE
N
%

COUCHE ELEVEE
N
%

14
27
10
20

167
235

3S
50

i

109
216
80
160

~

204

26

62

13

I
h

17
4

2
0.5

9

2

r

r
ri

790

473

Le tableau precedent demontre que les deux groupes se distinguent par rapport a la
prononciation du /r/. Tandis que Ie groupe appartenant a la couche sociale elevee
emploie les variantes caracteristiques de l'espagnol general (vibrantes et fricatives)
dans 85% des cas, Ie groupe appartenant a la couche sociale inferieure Ie fait a peine
dans 41 % des cas. Vne proportion similaire mais inverse est observee par rapport it
l'elision qui se manifeste deux fois plus dans la couche sociale inferieure que dans la
couche sociale elevee.
Toutefois Ie phenomene Ie plus interessant qui ressort du tableau n'est pas la
difference quantitative que l'on vient de souligner, mais la distinction qualitative
creee par les variantes mixte et vocalisee. Ni l'une ni l'autre n'apparait dans Ie
dialecte des couches sociales elevees, ce qui augmente considerablement leur valeur
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diagnostique du sociolecte inferieur. Bien qu'aucune de ces deux variantes ne
presente une frequence elevee, leur caractere exclusif aux couches inferieures leur
confere une haute signification sociolinguistique etant donne que Ies differences
qualitatives sont plus faciles a percevoir que les differences quantitatives, et sont
ainsi plus discrirninatoires.
Pour ce qui est de l'elision, il faut souligner que Ies pourcentages globaux sont
relativement importants car Ie calcul inclut les nombreuses apparitions du
complementiseur porque 'parce que' ou, tel que nous Ie verrons plus loin, Ie son Irl
a une forte tendance a l'elision, de meme que dans d'autres dialectes espagnols des
Caraibes. Si ron excluait du calcul generalles 162 occurrences de cette conjonction,
Ie pourcentage de l'elision serait alors de 15% dans la couche inferieure et de 6%
dans Ia couche sociale elev6e.
Finalement il est clair que Ies demieres variantes citees ([h] et [1]) n'ont pas de
valeur significative. La variante aspiree a ete enregistree quatre fois dans Ia couche
sociale inferieure, toujours en syllabe tonique interieure suivie de n: cahne 'viande',
a deux reprises, gobiehno 'gouvernement' et piehna 'jambe' une seule fois. La
variante Iateralisee n'a pas non plus une grande importance: sa frequence est basse
dans les deux sociolectes. D'autre part, dans la plupart des cas elle est Ie resulta
d'une assimilation a la consonne suivante: pol la manana 'pendant la matinee'
arreglallos 'les reparer', etc. Nous avons trouve que 13 des 17 cas du group
inferieur et 7 des 9 cas du groupe eleve apparaissent devant Ill.
L/absence presque totale de la variante lateralisee oppose Ie dialecte de Santiago
a celui de Santo Domingo (Jimenez Sabater 1975; Nunez Cedeno 1979) et acelui de
San Juan, Puerto Rico (Lopez Morales -1982) ou la lateralisation est un pMnomene
important. Cependant, cette absence cOIncidence avec l'espagno1 de Panama,
d'apres les donnees de Cedergren (1973), et avec Ie sociolecte cubain 'cultive',
d'apres Terrell (1978).
3.2 FACTEUR GENERATIONNEL

D'autre part, 1'analyse du Irl nous a perrnis de constater que Ie facteur generationne
marque aussi une difference appreciable al'interieur du groupe socio-economique
bas.
Tableau 2.

Distribution en pourcentages des variantes de Irl a j'interieur du
groupe social inferieuT, selon J'age

AGES

r

?

ri
II

I
h
N:

JEUNES

%

%

6
16
5
38
31
3
1

22
38
15
3
21
1
0.25

388

402

Variation du R dans I'espagnol de Santiago

215

D'apres les donnees du Tableau 2, la prononciation standard (vibrante et fricative)
predomine chez les jeunes (60% des cas), tandis que chez les vieux elle ne
represente que 22%. Les personnes agees manifestent au contraire plus
frequemment la variante vocalisee (38%) face a un mince 3% chez les jeunes qui
utilisent davantage la variante intermediaire.
Bien qu'a ce sujet la difference ne soit pas qualitative, elle est suffisamment
grande pour montrer quelques aspects interessants de la vocalisation. Les locuteurs
de la nouvelle generation, qui experimentent une mobilite sociale majeure et un
contact plus continuel et direct avec d'autres niveaux socio-economiques, surtout a
I'ecole, ont souvent tendance a substituer la vocalisation par la variante
intermediaire. Par contre les ages, plus conservateurs et moins exposes al'influence
des couches elevees ou de l'ecole, conservent la variante dans une proportion
relativement significative.
Selon nous, Ia constatation precedente souligne d'une fa~on tres claire la
grande censure sociale ou Ie stigma qui porte sur la vocalisation. En ce sens, nous
pouvons penser qu'il s'agit d'un phenomene linguistique qui, peu a peu, a
corrunence un processus de regression. Dne situation similaire a ete decouverte par
L6pez Morales (1982) pour l'espagnol de San Juan, par rapport ala lateralisation.
La jeune generation defavorise I'application de Ia regIe, ce qui permet au chercheur
de soup~onner une reduction prochaine du phenomene.
4. Irl A L'INTERIEUR DU MOT

Dans Ie caleul du Irl implosif a l'interieur du mot (Tableau 3), on a decide de mettre a
part la conjonction porque 'parce que', tel que l'ont fait d'autres chercheurs
(D'Introno 1979; Rojas 1982), puisqu'elle presente un comportement specifique
fortement favorable a l'elision qui est du, sans aucun doute, a son emploi tres
frequent.

L

T~biea~·3.

Distribution des vari:mtesdu/rl dans "porque'~cL

COUCHE INFERIEURE
%

r

3
5

r
ci

COUCHE ELEVEE
%

6
11

2
2

11

N:

88

83

116

46

La tres grande frequence d'6lision du Irl dans cette conjonction nous permet de
supposer que, dans ces dialectes, il se produit en fait une reorganisation
phonologique du mot sous la forme poke.
Ainsi, notre attention est particulierement attiree par Ie fait que les deux
sociolectes coincident presque exactement dans l'application de la regIe de l'elision
pour ce cas concret qui, tel que D'Introno (1979:76) et Rojas (1982:279) l'ont
signale, a un caractere morphologique et non phonologique. Autrernent dit, Ie Irl est
elide en prenant compte du mot lui-rneme et de sa categorie et non pas de son
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contexte phonetique. En effet, cette interpretation est appuy6e par Ie fait que la
sequence [rk], dans d'autres mots, ne presente pas un taux d'elision si eleve.
L'elision de Irl dans porque dans l'espagnol de Caracas (D'Introno 1979:63),
differe de l'espagnol de Santiago en distinguant les deux groupes
socio-economiques. Le groupe appartenant a la classe inferieure presente 70%
d'elision et la classe elevee, 38%.
Le Tableau 4 montre la situation globale de Irl a l'interieur du mot, en excluant
Ie mot porque.
Tllbleau4.

Variantes de!r! a I'inrerieur du mot

CaUCHE INFERIEURE

CaUCHE ELEVEE

%

%

9
39

r

I'
ti

32

64

11
25
10
4
2

~

I
h

N:

1

3
179

240

Si on considere, parmi cet ensemble, les cas d'infinitif suivi d'un clitique, on
obtient Ie tableau suivant:
Tableau 5.

Variantes de Ir/1l l'infmitif suivi d'UD clitique

CaDCHE INFERIEURE
%

COUGlE ELEVEE
%

r

16

36

r

27

48

ri

11
21

fJ

13

I

12

16

82

31

N:

11 est necessaire de preciser que toutes les realisations lateralisees dans les deux
groupes ont lieu devant [1]. En fait, il ne s'agit pas d'une lateralisation proprement
dite, mais plutot d'une assimilation a la consonne suivante. Par consequent, nous
pouvons dire que l'espagnol de Santiago n'a pas de regIe independante de
lateralisation de /r/.
Les autres cas de /rl a l'interieur du mot (sauf porque et l'infinitif suivi d'un
clitique) ant ete analyses en tenant compte de l'effet possible de deux facteurs
linguistiques: Ie segment phonologique suivant et ]'accent de la syllabe ou Ie Irl
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apparait
Le Tableau 6 montre les resultats obtenus selon Ie segment suivant. On
n'inclut pas Ie contexte pre-Iateralise, car il ne s'est presenti qu'en deux occasions.
Variantes de Irl a I'interieur du mot d'apres Ie segment
phonologique suhant

Tableau 6.

COUCHE SOCIALE INFERIEURE
Occlusive
Fricative
Nasale

r

r
ri

9%

4%
44
17

49
9

5

24
9

54

66

30
P
h
I

N:

COUCHE SOCIALE ELEVEE
Occlusive
Fricative
Nasale

Bien que la variante fricative soit privilegiee dans les trois contextes analyses, sa
presence est legerement plus favorisee devant une consonne fricative. Les rares
occurrences de la variante aspiree ne sont possibles que devant une nasale, tandis
que la variante mixte ou intermediaire est plus frequente devant une occlusive. Dne
fricative qui suit Ie Irl defavorise legerement sa vocalisation. Entin, l'elision est rare
en position interieure, quel que soit Ie contexte.
Dans Ie dialecte portoricain de Philadelphie etudie par Poplack (1979: 155-158),
l'aspiration du Irl est favorisee par une nasale qui Ie suit, tandis que les occlusives
ont tendance aprovoquer la lateralisation. A San Juan, Puerto Rico (L6pez Morales
1982), la lateralisation est aussi provoquee par un contexte pre-occlusif ou
pre-fricatif, alors qu'une nasale qui suit favorise la variante fricative.
Finalement, les donnees ont ete classees d'apres la presence ou l'absence
d'accent dans la syllabe comportant Ie Ir/.
Variantes du Irl 11 I'interieur du mot d'apresl'accent

Tableau 7.

COUCHE SOCIALE INFERIEURE COUCHE SOCIALE ELEVEE
Syllabe
Syllabe
Syllabe
Syllabe
Accentuee
Inaccentuee
Accentuee
Inaccentuee

r

ri

8%
41
16

0

28
2

r

h
I
N:

5%

49

42%

56

24%

74

7

27
2

12

5

2
76

82

59

89
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Dans le sociolecte inferieur il faut souligner que l'absence d'accent dans Ia syllabe
favorise queIque peu 1'6lision (12% face a 2%) et Ia variante fricative (49% en
syllabe atone et 41 % en syllabe tonique). En revanche, l'accent favorise la variante
rnixte et l'aspiree. Celle-ci n'apparaJ:t qu'en syllabe tonique devant [n).
Dans Ie sociolecte eleve, I'accent contribue aIa realisation vibrante (42% en
syllabe tonique et 24% en syllabe atone), tandis que la fricative predornine en syllabe
inaccentuee (74% en syllabe atone et 56% en syllabe tonique). Ces resultats sont
previsibIes: face al'absence du renforcement par accent, l'articulation de la vibrante
tend ase relacher en donnant lieu aune fricative.
Dans Ie dialecte portoricain de Philadelphie, Poplack (1979: 160-161) decouvre
que quand la syllabe suivant Ie son Irl est accentuee, c'est-a-dire quand /rl se trouve
en syllabe atone, son affaiblissement est significativement favorise sous la forme
d'une assimilation ala consonne suivante ou de l'elision.
5./r/FINALDEMOT

5.1 Le Tableau 8 montre les resultats de la variation de Irl a la fin du mot.
Tableau 8.

Distribution des variantes du Irl 11 Ia fm du mot

COUCHE INFERIEURE

COUCHE ELEVEE

%
r

r
ri
i
iii
I

N:

%

19
27
12
23
18
1

43
47

434

256

9
1

Si nous comparons les resultats precedents avec ceux du Tableau 4 concernant Ie Irl a
l'interieur du mot, on constate que les differentes positions (interieure: arma 'arme'
ou finale: amar 'aimer') occupees par Ie segment influent visiblement sur sa
realisation. Dans les deux groupes, la position en finale de mot favorise la
conservation de la vibrante ainsi que l'elision complete. Par contre, la fricative est
plus frequente en position interieure. La position al'interieur du motproduit un effet
similaire sur la variation du lsi dans plusieurs dialectes des Caraibes: al'interieur du
mot l'aspiree [h] est plus frequente et ala fin, la sibilante [s] et l'elidee [¢} Ie sont.
5.2 Irl ALAFINDEL'lNFINITIFETNONMORPHOLOGIQUE

Le Irl en position finale de mot peut avoir une valeur rnorphologique en tant que
marque d'infinitif: comer 'manger', jugar 'jouer'. nest depourvu de cette valeur
quand il fait partie d'un morpheme unique: arnor 'amour' par 'paire'. Nous
l'appellerons, dans Ie premier cas, Irl infinitif et, dans Ie second, Irl non
morphologique.
Le Tableau 9 nous permet de comparer les resultats des deux categories dans la
couche sociale elevee.
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Tableau 9. Distribution des variantes de Irl dans la couche sociaIe eIevee
d'apres son statut grammatical

NON MORPHOLOGIQUE

INFINITIF

r

43%
55
1
1

43%
44
1
12

r
I
f1

78

178

N:

Selon ce qu'on peut observer, Ie hI infinitif s'61ide plus, ce qui marque une
coincidence entre l'espagnol de Santiago, Ie panameen (Cedergren 1973) et
l'espagnol de San Juan (LOpez Morales 1982). De plus, la variante fricative est plus
fr6quente dans Ie Irl non morphologique. Ce comportement semble contredire Ie
principe fonctionnel formule par Kiparsky (1972: 195) puisque Ie Irl de l'infinitif est
une marque grammaticale. Cependant, il n'en est rien. Cedergren (1973:111) a
demontre que Ie Irl infinitif est une marque semantique vide qui est previsible du
contexte. Poplack (1979:169) ~ttire l'attention sur Ie fait que l'accent final de
l'infinitif Ie distingue de toute autre forme verbale avec laquelle on pourrait Ie
confondre, au cas ou il perdait Ie Ir/. Ex: amar 'aimer', ama 'il aime'.
La variation du Irl final dans la couche sodale inf6rieure, en tenant compte du
segment phonique suivant et de son statut grammatical, est presentee dans le Tableau

10:
Tableau 10. Distribution des variantes de Irl dans la couche sociale inferieure
selon Ie segment suivant et Ie statut grammatical

Occlusif

Fricatif

FINAL NON MORPHOLQGlOUE
r
r
40%
44%
ri
11%
53%
39%
fj
7%
6%

18

FINAL D'INFlNJIIF
4%
r
r
37%
[j
11%
17%
31%
f1
TOTAUX:

60%
7%
13%

Nasal

46

Voyelle

Pause

8%
50%
25%
17%

78%
10%
2%
4%
4%
2%

43%
26%
26%
5%

20%

I

TOTAUX:

Lateral

15

15

12

50

23

8%
33%
8%
24%
27%

13%
20%
20%
34%
13%

6%
6%
25%
32%
31%

26%
20%
13%
13%
28%

15%
23%
10%
33%
19%

37

15

16

79

103
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Ces chiffres nous indiquent que Ie Irl dans les deux categories de mots se manifeste
d'une maniere plutot differente. Premierement, i'elision est plus frequente a
l'infinitif, de me-me que dans Ie sociolecte eleve. Le me-me effet existe a Panama
(Cedergren 1973), a San Juan, Puerto Rico (L6pez Morales 1982) et a Caracas
(D'Introno 1979)
D'autre part, la vibrante est favorisee devant une voyelle, surtout quand eUe
n'est pas morphologique. Le me-me resultat est enregistre par Cedergren (1973) it
Panama et par Poplack (1979) aPhiladelphie.
L'explication de ce pMnomene reside dans Ie fait que plus de Ia moitie des Irl
non-morphologiques correspondent a la preposition por 'par', mot inaccentue qui
adhere etroitement a la voyelle suivante en formant une unite phonetique ou. Ie /rl
devient un element initial de syllabe: por eso 'a cause de cela' = po - re - so, por
otro 'par au trui, = po - ro - tro. Ii arrive la meme chose avec Ie segment lsi dans Ie
contexte suivant: los otros 'les autres' = 10 - so - tros (Alba 1982).
Parmi les non-morphoIogiques il est interessant de decouvrir que Ie processus
de vocalisation est favorise par Ie contexte pre-fricatif. Par contre, quand Ie segment
suivant est occ1usif, lateral, nasal ou une pause, l'apparition de la variante fricative
est favorisee. Le Irl infinitif est vocalise plus frequemment devant un son lateral,
nasal ou devant une pause que devant un son occlusif, fricatif ou une voyelle.
6. CONSIDERATrONS PHONOLOGIQUES

Les processus phonetiques qui menen! de la forme sous-jacente vibrante de Irl
jusqu'a l'elision totale [I'l] sont plus complexes et difficiles a expliquer que Ie
procede par lequel lsi se reduit a [¢]. Certes, tel que l'explique Poplack (1979: 144),
il existe non seulement une grande variete de realisations, mais aussi des modeles
distributionnels qui sont plus compliques.
Lopez Morales (1982), Poplack (1979) et Nunez Cedeno (1979) ont mis en
evidence Ie faitque la lateralisation constitue un processus different qui ne peut pas
etre integre a la chaine d'affaiblissement de Ir/. En effet, il n'y a aucune raison
justifiant que [1] constitue un affaiblissement phonetique par rapport it [r]. Par
consequent, il serait necessaire de formuler deux processus independants:
1. lateralisation
2. affaiblissement :

r -+ 1
r-+ [-+ ¢

Quoiqu'il en soit, pour l'espagnol de Santiago Ie probleme ne se pose pas car, tel
que nous l'avons indique plus haut, Ia lateralisation est quasi inexistante.
L'aspiration, eHe aussi insignifiante dans nos donnees, est conceptualisee par
plusieurs auteurs comme une etape dans Ie processus d'affaiblissement situe entre 1a
fricative et Ie ¢:

Les rares cas enregistres dans l'espagnol de Santiago rendent inutile cette etape
intermwiaire.
Neanmoins pour Ie dialecte inferieur il faut introduire deux variantes
intermediaires (ri, i); ainsi Ie processus de reduction du Irl comprend quatre etapes.
Dans Ie sociolecte eleve, tel que no us l'avons deja signaIe, ce processus ne
comporte pas deux etapes intermwiaires et peut etre exprime de cette fa90n:
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Finalement, en ce qui concerne la variante vocalisee, il faudrait bien poser Ie
probleme a savoir s'il existe ou pas des preuves qui mettent en evidence qu'elle
derive d'un Irl sous-jacent. Sans trop entrer dans les details, Ie fait que dans la
formation du pluriel Je Irl reapparaisse systematiquement constitue un argument de
poids en faveur de cette interpretation.
mujer (singulier) 'femme'

mujeres (pluriel)
'femmes'

7. CONCLUSIONS
7.1 FACTEURS LINGUISTIQUES

Trois facteurs linguistiques influencent a differents degres les processus
d'affaiblissement et d'elision du Irl implosif a Santiago: la position dans Ie mot, Ie
segment phonologique suivant et l'accent.
A la fin du mot les variantes vibrante et elidee sont plus favorisees qu'en
position interne. Dans celle-ci, la fricative apparait plus frequemment.
Le Irl interne est realise comme une fricative de preference dans Ie contexte oil
une fricative suit. La vocalisation ne semble etre conditionnee specifiquement par
aucun contexte. Le Irl final est notamrnent retenu en tant que vibrant quand i1 suit un
mot qui commence par une voyelle.
Pour ce quLest de la contribution de l'accent, il est important de souligner que
sa presence favorise la prononciation de Ia vibrante, tandis que son absence entraine
une augmentation de la fricative et de l'elision.
7.2 FACTEURS SOCIAUX

Tout au long de l'analyse, on a demontre que Ie facteur socio-econornique exerce
une influence dans la variation du Ir/, de telle fa90n que celui-ci est diagnostique de
la condition sociale du locuteur. Les individus du sociolecte eleve se caracterisent
par un emploi abondant des realisations vibrante et fricative, ce qui comcide avec les
groupes du meme niveau dans d'autres regions hispanophones. La couche sociale
inferieure, quant aelle, tout en reduisant significativement l'utilisation de Ia vibrante
et de la fricative, emploie avec des frequences plus ou moins elevees des variantes
exclusives qui l'identifient clairement: la vocalisee et la mixte.
Contrairement it la croyance generalisee dans Ie pays et corroboree par les
affirmations d'Henriquez Urena (1975) et de Jimenez Sabater (1975) que la
vocalisation du Irl irnplosif est systematique et majoritaire d'une maniere accab1ante
dans Ie Cibao, nos donnees quantifiees concernant Ie sociolecte inferieur de Santiago
attribuent au phenomene une frequence de 20%. Ce resultat est consistant avec Ie
30% obtenu par Rojas (1982), en considerant qu'il a etudie Ie parler d'une
corrununaute rurale.
L'impression qu'il s'agit d'un phenomene categorique et absoJu est fondee
sans doute sur Ie fait qu'aucun autre dialecte hispanique presente ce phenomene, du
moins avec les memes proportions. De plus, parmi la population de Santiago,
l'appartenance exclusive de cette variante a un groupe lui prete l'image d'une
caracteristique qualitative et non pas purement quantitative.
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Finalement Ie facteur generationnel apporte egalement un effect appreciable
dans Ie developpement de ces processus. Les jeunes du sociolecte inferieur ne
favorisent pas l'emploi de la vocalisation et ils utilisent davantage que les vieux les
prononciations de la vibrante, de la fricative et d'une variante intermediaire entre Ie
son consonantique et Ie son vocalique. Cette situation chez les locuteurs urbains
pourrait presager une diminution prochaine, mais sans doute lente, du phenomene
stigmatise de la vocalisation des liquides.
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